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Summary 
In this s佃dyラ W巴carriedout the investigation into about the us巴situationsports sung lasses for・
662 ath1etes (402 ma1es and 260 fema1es)， they were 18・37years old. The respondent was 468 
athletes who belonged to the team of 23 universitiesヲand194 elite athletes of 17 teams. 
A questionnaire to be comprised of 20 itemsヲaninvestigation was carried out for from January 
to恥1arch2015. 
The main results are as follows. 
1. As for the university and elite athletesラ aratio without the corr巴ctionwas higher in sports 
than daily life. It was rev巴aledthat they played a game in a state of the 10w vision. 
In additionラtheuti1ization of the contact lens was high at the tim巴ofth巴sports.
2. Elite athl巴teshad high use合巴qu巴ncyof sunglasses with both exercise and receラand
university athletes were 10w in a race. 
3. The pu叩oseof use of sung1asses had many reduction and u1traviolet rays cuts of the dazz1e 
4. The巴ffectof sung1asses most strongly realized concentration. 
5. The criteria for selection of sung1asses tended to make much of a design， a maker. 
6. They fl巴1tdissatisfaction in a feeling of fitting of sung1assesラandexpected improvement. 
Furthermore， they exp巴ctedthe low price. 






























































門とする男女選手 662名(男子 402名、女子 260名、 18 大学では、練習時は「必ず使うJ4.5%、「時々使 うJ37.4%、
~37 才)を対象とした。大学は 23 チーム 468 名(男子 「使わないJ58.1 %、試合時はそれぞれ1.7%、 21.8%、
333名、女子 135名)、 実業団は 17チーム 194名(男子 76.1%であった。実業団では、練習時は「必ず使うJ24.7%、
69名、女子 125名)であった。陸上競技の中でもサング 「時々使うJ62.4%、 「使わないJ12.4%、試合時はそれ
ラスの使用が多いと想定した長距離、駅伝を専門とする ぞれ 19.6%、55.7%、22.2%であった。 全体的に実業団
選手を対象と考えていたが、チーム単位で依頼をした関 はサングラス使用率が高く、大学は試合での使用率が低
係上、中距離種目や他種目を専門とする選手やコーチか かった。また、大学、実業団とも試合時より練習時の使
らも回答があった。大学では、長距離 ・駅伝 ・競歩選手 用率が高かった。





下段判 合計 男性 女性 合計 男性 女性
全体
468 333 135 194 69 125 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
長距離・駅伝 342 238 104 181 64 117 
競歩 73.1 71.5 77.0 93.3 92.8 93.6 
中距離 88 63 25 8 
3 5 
18.8 18.9 18.5 4.1 4.3 4.0 
その他 38 32 6 5 2 
3 
8.1 9.6 4.5 2.6 2.8 2.4 
2)内容・方法
20項目で構成されるアンケー ト調査を実施した。 アン
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6)サングラスの選択基準
サングラスを選択する際の基準 (最大 3項目選択)が










額について 5000円以下から 25000円以上で、 5000円単
位で調べた。その結果を図 7に示した。 大学、実業団い
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